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Thromboelastogramからみた男性老人に対する





















RESULT OF THROMBOELASTOGRAM BY PROLONGED PERIOD
       MEDICATION OF GESTAGEN ON THE AGED MALE
Te亡sutaro OHI， Akira TsuGHIyA， Tetsuo M．ATsuMoTo，
         Makoto MlwA． and Nobuo OBARA
                                   し     From the Tok］O Medical College 1）el）artment of Urology
    Gestagen preparations have been employed in the treatment of．prostatic hypertroPhy and prostatic
cancer．
    It has become a problem that the oral contraceptive drugs，c．ontaining gestagen and estrogen
at various ratios increase blood coagulating factors and enhance their activities， resulting in ’№?獅?唐奄
of thrornbosjs and the great role of estrogen played in this problem has been discussed． Considering
from the compositien of oral contraceptives， however， quantity of gestagen occupies the main part，
gestagen a．1so should be examined as to this problem． Effect of chlermadinonc acetate．medicatgd
for ．a prolenged period on the function of blood platelets is now being examined and this time the result
of thromboelastography on 20 cases administered for 24 months at the longest is repor’ted here．
1）Number of blQQd plate工ets and TEG were examined and observation was made by taking． the value






Platelet count tended to increa＄e．
When．the norm．al values in the course of each case were taken as the standard， no consistent tendency
could． bc ．observed．
When values of premedicated time were taken as the standard， it was considered that TEG showed
’tendency to ’b?shortened about one minute until 6 months．
No apparept tendency ．was obseryed ln TEG．k and ma．
Comparison of 88 times test results with values before administration showed shortening of r，． k
and increase in’ ma， however， they were variations within the normal range， showing no tendency
of acceleration of coagulation．
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は じ め に


































































投与前との 6ヵ月まで 6～24カ月 全経過を通
                  じた13例比 較 の間の20例 までの13例









































              投与後 30～  60～
症例 年齢投一与前
              29日以下 59日 89日
90～ 120～ 150～ 180～ 270～360～ 450～540～630～ 720～ 810日












































































































































































































































































































































































症例 年齢     投与後30～  60～ 90～ 120～ 150～投与前    29日以下 59日  89日 119日 149日 179日
180～ 270～ 360～ 450～ 540～ 630～ 720～ 81 日



























































































































































































・泌尿紀要 26巻 12号 1980年
            6・・一・24ヵ月 全経過を通投与前との  6ヵ月まで比  較の間の20例までの13例じた13例

















































投与前との 6カ月まで 6～24カ月 全経過を通
比較の問の20例までの13例じた13例









投与前との 6ヵ月まで 6～24ヵ月 全経過を通


















































               投与後 30～  60～  90～
症 例 年齢 投与前
               29日LLqr 59日  89日 五19日
120～ 150～ 180～ 270～ 360～ 450～ 540～ 630～ 720～ 810日

























































































































































































癒  症 例 年齢投与前
投与後 30～  60～  90～  120～ 150～ 180～ 270～ 360～  450～ 540～ 630㌣ 720～  810日














































































































































































Table 6． TEG．me （％）
               投与後 30～  60～  90～  120～
症 例 年齢投与前
               29日以下 59日  89日 119日 149日
150～   180～   270・u－   360～   450～    540～  630～   720～    810日






























































































































































































































分 類 回 数
延 長 不 変





































分 類 回 数
短 縮 不 変

























































 TEGについてはr， k， maともに変わらないとす
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